







Investigation of 01d Bui1ding Concrete 
(20. A Fi1tration P1ant， 66 years o1d) 
Hideo KAWAKAMI*， Keiichi WAKI* 
( Received Feb.10， 1990) 
An investigation was carried out on the deteriora-
tion of a reinforced concrete bui1ding， a fi1tration 
p1ant in Fukui city 10cated in Hokuriku district of cent-
ra1 Japan. The bui1ding was constructed in 1923 and has 
reached the lega11y accepted life span-sixty five years. 
There appeared no deterioration affecting the struc-
tura1 capability of the building. A few deteriorate~1 
portions were found at the outside wa11s， where mortar 
and cover concrete disappeared and reinforcing bars were 
corroded severely. 
The compressive strength of concrete cores taken 
from the wa11s were 126・219kgf/cmz. The cores contained 
more gravel than the conventional mix of today. 
Carbonation depth of the concrete were 1.5-6.3 cm at 
the outside of the wa11s， 3.5-10cm at the inside with 
p1aster finishment and 6.5-11.5 cm without finishment. 
These values were 1.3--2.5 times 1arger than the values 
expected from the ever presented forrnu1a. Most of these 
va1ues exceed the depth of the reinforcing bars and the 
deterioration such as mentioned above are expected to 
appear in the near fhlthlre. 
On the other hand no carbonation was found in the 
concrete at the portions finished with Araidashi mortar. 
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図1 調査建物位置
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写真 1 北正面 写真2 正 面
写真3 東 面 写真4 西 面 写真5 内壁および卜ラス
写真6 足羽揚水場正面 写真7 足羽揚水場正面 写真8 足羽揚水場東面

















内側30-<10阻 内側50-90mm 内側100mm 内側 20-70mm 内側 SO-135mm 内側55‘75mm 内側 115mm 















4 . 1 コア
コアの採取箇所を図4に示す。図5はコアの詳細であるO このうち 5本のコアには鉄筋が含まれ













































208 78.5 78 2.36 5.44 
214 78.5 191 2.36 5.05 
215 78.5 126 一 一
203 78.5 219 2.29 6.37 
206 78.5 128 2.29 5.72 
214 78.5 145 2.26 6.68 






























_ 0.3(l.15+ 3x') y= V.u¥.Ld.u I u"， I c2一 一一一一 一一一一一一一----------一一一一一一一一一ー (ー1)R2 (x' -0.25) 2 
ここに y : cまで中性化する期間(年)， c 中性化深さ(crn) 




No 1 2 3 4 5 6 7 平 均
シックイ内
部 コンクリー ト 35 70 100 45 (品)65115173 <2わ
外
部
コンクリー ト 63 30 15 52 
司=)レタノレ 18 18 20 8 。
コンクリー ト (250)(o 8) 
。
モルタル 22 
洗い出し 10 10 8 
( )内はひびわれ部tてなける値， <.)内は額単偏差
表3 コアの調合分析




米 g • 米水:重量比
21 







これを電気マッフル炉で;7000C中で 2時間以上保ち，徐冷後，希塩酸で処理，水洗する D この残分
を砂と見なして， コンクリートの絶乾重量調合比を算定した結果を表3に示す。調合比は，セメン
卜:砂:砂利=1 : (2.7'"'-'2.9) : (4.1'"-'5.9)であって，現行の調合 C4Jに比べて砂利が多l とい
う特徴が見られる O
5 鋼材
屋根トラスの部材を切り取り， ]IS Z 2201 (金属材料引張試験片)の l号試験片に切削成形した
ものを JISZ 2241 (金属材料引張試験方法)に準じて試験に供した。試験片の採取箇所は，水平斜
材CNo.l)， 卜ラス斜材(No.2)， トラス下弦材(No.3)である(写真 5参照)。塗料を剥した試験片を見る
と表面に腐食による凹凸がかなり広範囲にわたって認められる O これら試験片を採取したトラスの
等辺山形鋼の辺長は約75x 75mmであったとされている O 一方，厚さは6.16'"'-'6. 31mmであって，現在
のJIS規格に示される厚さ 6mm， 6.5mmのいずれにも該当しない。腐食によって0.19'"'-'0.34mm減少し
たと見なすには錆が少なすぎるようである O ここにインチサイズの輸入鋼材が用いられた可能性も
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